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Abstract
In this article, we will explore the network structure of SNS specialized in equity investment. We 
use network data from over 40,000 individual investors. This is part of a total number of over 450,000 
investors in this SNS.
Unlike other popular social networks such as Facebook and LinkedIn, this network doesn’t seem to 
be human relationship. However, it is important that investors interact to share investment ideas. This is 
a valuable feature of the investment community SNS.
First, we analyzed the entire network. As expected, the entire network consists of a small number 
of page owners with a very large number of links（hereinafter referred to as investors）and a large 
number of page owners with a small number of links. Except for the scale-free nature of this network, no 
network-wide features were found.
Next, we adopted the Modularity Q method and divided the entire network into several sub-
networks. Subnetwork statistics are completely different when compared to network-wide statistics. Most 
subnetworks have several hubs or authorities. However, the reason for such a network formation is an 
open question and need to be explored in the next work.
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8 この場合，リンク数が最多のオーナー・ページは順位 1 位
であることから，Log（Rank_Followers） =Log（1）=0 に
なり，リンク数が最多の 7,699 本のオーナー・ページは



























































































where,  Log(Link_nobs_Followers) >=1.50
t-value in parentheses











































A と C の間にもリンクがあるならば，三角形ができ，こ









はオーナー・ページ i のクラスター係数，vi はオーナー・
















ーナ ・ーページと別のものとの 2 点間の距離が小さいこと，
そして，クラスターになっている度合いが大きいこと，で
ある．
















































ターの全要素が 1 の行ベクトルを e，調整パラメーターを
α，G を中間算出値とすると， と
表せる（n は計算量のオーダー）．この G を用いて
に類する Google ベクトルπを算出する．πの算出式は
であり，ここで k は繰り返し回数を表す．






































































































































































17 Force Atlas 2 アルゴリズムを用いた理由は，計算速度が
他のアルゴリズム（Fruchterman-Rheingold, YifanHu な
ど）と比較して早いことによる．詳しくは Jacomy et.al 
（2014）参照のこと．
18 モジュラリティー Q とは，サブ・グラフがランダムグ
ラフから異なることを示す指標であり，この値が高いほ
ど良いとする分割手法である．今，あるサブ・ネットワ
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属するオーナー・ページも含めてあるため、 Fig. 6 で示したオーナー・ページ数と違いがあ









































































































OP_nobs 0.636 0.080 -0.692 0.871 -0.147 -0.410 -0.413
Link_nobs 0.816 -0.510 0.220 0.549 -0.181 0.072
Avg. Degree -0.156 -0.363 0.796 0.137 0.466
Density -0.449 -0.179 -0.099 0.106
nobs_Sub_Community -0.547 -0.502 -0.625
Avg.Cluster coeff. 0.225 0.378
Diameter 0.771
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